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 ANTERIOR URETHRAL DIVERTICULAR STONES AND 
RETROCAVAL URETER IN  MALE  : A CASE REPORT AND 
       REVIEW OF LITERATURE IN JAPAN
Mitsuo Nonomura, Toshio Kanaoka, Asaki Soeda
and Mitsuo Matsuo
From the Department of Urology, Kobe City General Hospital
   A case of diverticular stones in the male anterior urethra with retrocaval ureter is reported. 
   A 26-year-old man visited our hospital for examination, who had experienced spontaneous stone 
discharge a few days earlier. Computed tomographic (CT) scan with ureteral catheterization and 
urethrography revealed a retrocaval ureter and urethral diverticular stones. Resection of urethral 
diverticulum with 7 stones and right ureteroplasty were performed. The urethrography and drip 
infusion pyelography (DIP) 9 months after operation showed no abnormal findings. The largest 
stone was  28x  22x  20  mm in size and  20  g in weight. The main components were ammonium dihy-
drogen-urate (70%), carbonate apatite and struvite. Histological feature of the epithelium of the 
urethral diverticulum indicated normal skin with hairs. Pathological diagnosis was para-urethral 
dermoid cyst. Our case is the 67th case of the male urethral diverticular stones and the first case 
of those with retrocaval ureter in Japan. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 721-724, 1992) 
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主訴:尿 道不快感 尿路結石 自然排石2回
家族歴:特 記すべき事項な し
































































































尿 道 憩 室 は,男 女 を 問 わ ず比 較的 稀 な疾 患 で あ る.
以前 の本 邦 の報 告 で は,女 子 の方 が男 子 よ りも稀 だ と
い われ て いた が1),doubleballooncatheterを使 用
野々村,ほ か:男 性尿道憩室結石 ・下大静脈後尿管
して のposlt1vepressureurethrographyによ り女
子尿 道 憩室 の発 見 率 が 増 加 し,最 近 の報 告 では,男 子
の方 が 稀 だ とされ て い る2)ま た,結 石 を 伴 うも のは
前部 尿 道 で45%,後 部 尿道 では41%と いわ れ て い る3)
南3),向田4),横山5),吉田2),原6),小柴7)らの集 計 の
うち男 子尿 道 憩 室 結 石 症 例 とは 判定 し難 い,斯 波,森
脇 ら,栗 田 らに よ る報 告 の3例 を除 外 し,同 一 症 例 の
2重報 告 と思わ れ る4例(浅 井(1952)と谷 口(1953),
照蒸ぎ欝














田崎(1962)と 東 福 寺(1962),山際(1966)と 横
山(1971),原(1987)と近藤(1987)らの 報告 はそ
れ ぞれ 同一 症 例)を そ れ ぞれ1例 と し て,そ の 後
の 報 告(徳 山(1981),武市(1989),上 野(1990),
黒 川(1990)ら)を 加 え る と,男 子 尿 道 憩 室結 石 の本



















































































































1)大越 正秋,齊 藤豊 一,生 亀 芳 雄:先 天 性 男 子 前 部
尿道 憩 室 の1例.日 泌 尿 会誌44:185-199,1953
2)吉 田美 喜 子,高 橋 通子,須 藤 尚 美,ほ か:巨 大 尿
道 憩室 内結 石 の 玉例.東 京 女 医 大 誌52:410-414,
1982
3)南 武,小 柴 健,増 田富 士 男:男 子 尿 道 憩室
内結 石 の1例.泌 尿 紀要IO:95-100,1964
4)向 田正 幹:小 児 男子 尿道 憩 室 結 石.皮 と泌28:
469-473,1966
5)横 山 荘 太郎,津 久 井 厚,恒 松 定 夫 ・巨大 尿 道 憩室
内結 石 の1例.臨 泌25:69-74,1971
6)原 真,金 森 幸 男,近 藤 幸 尋,ほ か:大 ぎな前
部 尿道 憩 室 内結 石 の1例.泌 尿 紀 要33:ll25-
1127,1987
7)小 柴 健 一郎,清 水 弘 文,松 本 哲 夫,ほ か:後 天 性
男 子 尿 道 憩 室 の1例.泌 尿器 外 科3・515-518,
1990
8)平石 政 治,斎 木 喬,上 間 建 造 ,ほ か:男 子尿 道
憩 室 内結 石 の1例.西 日 泌 尿48:1283-1285,
1986
(ReceivedonSeptember18,1991AcceptedonDecemberl2,1991)
